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Abstract    Development of Business Continuity Plan (BCP) is an important problem which now 
confronts not only the government but also private sector companies. However, it is 
difficult to make the plan, especially, for small and medium companies．In addition, the 
construction company is expected a contribution to rehabilitation and reconstruction 
activities in the damage area. Their quick restoration after the disaster is important for the 
area. Our study tries to make clear the prior equipment against an earthquake disaster 
through a questionnaire survey to small and medium construction companies. Our 
proposal is composed of the important duties and recovery curve．As the result, 
companies can be classify into four groups by a positiveness of the BCP development and 
kinds of equipment. The important duties and quantitative recovery curve for each group 
are shown. The relationship between recovery curve and important duties is discussed. In 
addition, we have done a questionnaire survey to the general public about relationship 
between home and recovery of their company. The equipment at home is important for 










平成 17 年 3 月の内閣府,中央防災会議で,企業防災の促
進のために BCP（事業継続計画, Business Continuity Plan,
以下 BCP とする）の策定を進めていくことが明記され,
早急な対応を求められている 1).BCP とは,企業での事業 
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しかしながら,平成 19 年 6 月に日本政策投資銀行が全国













































































































































前向きな考え方をしている,の 5 つの結果が得られた. 
一般市民対象アンケートの結果から考えられる BCP






























年 11 月 17 日から平成 22 年 12 月 17 日までを回答期間と
して設け,配布数は 1106 社,回答企業数は 434 社で回収率




考えを問う問題を 5 問設けた. 
・ 問Bでは回答企業の社屋または事務所に関して震度
6 強程度の地震を想定した場合に対する地震対策の
現状を問う問題を 13 問設けた. 
・ 問Cでは回答企業の社屋または事務所における防災





・ 問 E では回答企業が地域の復興・復旧のための活
動・作業を円滑に行うために BCP に関する各業務が














に示す.図-4 より建設業者の 61%が BCP を認知しておら
ず, BCP 策定済みと回答した企業はわずか 3%であった.































































































































































象限 BCP策定意欲 施策対象 グループ名
第一象限 積極的 対人的施策の充実を重視 積極・対人的施策重視型
第二象限 消極的 対人的施策の充実を重視 消極・対人的施策重視型
第三象限 消極的 対物的施策の充実を重視 消極・対物的施策重視型













































用いる評価度を BCP に関する施策を「策定済み」を 1,
















































































































































































































































・初動対応期：災害発生から経過時間 24 時間以内 
・BCP 対応期：災害発生から経過時間 48 時間以内 













発災後 3 週間経過時点で業務量は 119.2％としてピーク
を迎え,その後平時の業務量に収束している.また,発災後





































基本統計量 12時間 24時間 48時間 72時間 1週間 2週間 3週間 1ヶ月
サンプル数 53 53 53 53 53 53 53 53
平均値 81.04 95.81 109.9 113.9 118.5 117.4 119.2 118.5
標本標準偏差 87.39 86.94 78.94 76.00 58.68 50.31 48.15 45.33
標準偏差 86.56 86.11 78.20 75.28 58.13 49.84 47.70 44.90
標準誤差 12.00 11.94 10.84 10.44 8.061 6.911 6.614 6.226  
 














































基本統計量 12時間 24時間 48時間 72時間 1週間 2週間 3週間 1ヶ月
サンプル数 55 55 55 55 55 55 55 55
平均値 73.91 84.00 92.18 104.5 110.0 113.2 109.5 105.1
標本標準偏差 88.38 87.69 71.26 75.50 69.13 66.01 61.38 49.67
標準偏差 87.57 86.89 70.61 74.81 68.50 65.41 60.82 49.22





















































基本統計量 12時間 24時間 48時間 72時間 1週間 2週間 3週間 1ヶ月
サンプル数 49 49 49 49 49 49 49 49
平均値 59.18 63.47 78.67 85.92 96.94 100.7 107.1 106.8
標本標準偏差 67.32 61.87 58.68 57.66 55.07 51.40 62.08 67.15
標準偏差 66.63 61.23 58.08 57.07 54.51 50.87 61.45 66.46
標準誤差 9.618 8.838 8.383 8.237 7.868 7.342 8.869 9.593  
 

















































基本統計量 12時間 24時間 48時間 72時間 1週間 2週間 3週間 1ヶ月
サンプル数 57 57 57 57 57 57 57 57
平均値 74.21 80.70 96.49 100.5 104.1 110.5 109.1 103.2
標本標準偏差 78.78 79.91 83.93 78.65 53.76 54.43 52.69 44.45
標準偏差 78.09 79.20 83.19 77.96 53.29 53.95 52.22 44.06




















































































1) 内閣府 中央防災会議 HP：http://www.bousai.go.jp/ 
2) 内閣府 防災担当：事業継続ガイドライン 第一
版,2005. 
























                  (受理 平成 23 年 3 月 19 日) 
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